



















The modern Chinese adverb hai is well known for its various usages. So far, they have been 
discussed and classified by many researchers from various points of view. This study 
reconsiders the current classifications and suggests an alternative interpretation of them, 
mainly depending on the notion of Sweetser 1990 that the three domains of content, 
epistemic modality and speech acts should be distinguished from each other. Through this 
approach, it is possible for us to obtain a more systematic interpretation of the many usages 
of hai. Moreover, we also try to offer a useful viewpoint on the field of Chinese language 
education.


















































（2）　 （“小王还在睡觉”は）in addition to the temporal continuance of the situation, implies the 











































1 ─ 2．Sweetser 1990の3領域
Sweetser 1990は，同じくbecauseの用いられた次の3例の違いを問題にする。
（5）　ａ．John came back because he loved her.
　　　「Johnは帰ってきた。なぜなら彼は彼女を愛していたから。」
現代中国語の副詞“还”の再考 183
ｂ．John loved her, because he came back.
　　　「Johnは彼女を愛していた。というのは彼は帰ってきたから。」




る。まず，（5a）においてbecauseで示されるのは，“he loved her”が現実世界において“John 
came back”の原因・理由であるということであり，この因果関係は内容（content）領域に属す
る。一方（5b）の場合，“he came back”は“John loved her”の現実世界での原因・理由なの
ではなく，“John loved her”という推論が導かれる原因・理由であり，因果関係は（5a）と異
なり認識（epistemic modality）領域に属する。さらに，（5c）の“there’s a good movie on”は
（5a）と（5b）のどちらの場合とも異なり，“What are you doing tonight?”という発話がなされ
る原因・理由であり，因果関係は発話行為（speech acts）領域に属する。以上の３つの領域にお
いて，原因・理由のbecauseは，意味的にそれぞれ概略次のような様相を呈する。
（6） 内容領域のA because B ＢなのでＡである
認識領域のA because B ＢなのでＡと推論する
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